

























































Prior learning materials to facilitate “dialogue and inquiry” in remote lectures
- Publication of scenarios for the production of instructional videos of artworks for use in flipped classes -
Shinji SAITO and Shun Ito
Department of Yasuo Kuniyoshi Studies: Art Education and Rural Revitalization, Graduate School of Education, 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































９ |  
岡
⼭
県
⽴
美
術
館
展
⽰
室 
伊
藤
﹁
ま
た
︑
美
術
館
は
開
き
ま
す
︒
そ
の
時
︑
実
際
に
国
吉
さ
ん
の
絵
を
確
か
め
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
絵
の
内
側
か
ら
何
が
輝
く
の
か
︒
そ
し
て
︑
何
を
語
り
か
け
て
く
る
の
か
︒
そ
の
声
に
︑
応
え
る
た
め
に
︑
知
識
を
︑
情
報
を
求
め
て
く
だ
さ
い
︒
そ
し
て
︑
誰
か
と
語
り
合
∑
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
そ
う
い
う
絵
の
楽
し
み
⽅
も
い
い
も
の
で
す
︒
そ
れ
で
は
今
⽇
は
こ
の
辺
で
︒
ま
た
︑
お
会
い
し
ま
し
ø
う
﹂ 
 
ク
レ
ジ
X
ト 
 
了 
才士　真司　・　伊藤　　駿
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⾚
い
鯉
の
ぼ
り
を
掲
げ
て
⾏
進
す
る
サ
™
カ
ス
の
⼀
座
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
︑ど
う
し
て
︑サ
™
カ
ス
の
パ
レ
™
ド
が
︑⽇
本
の
鯉
の
ぼ
り
を
使
う
の
で
し
ø
う
︒こ
の
絵
は
⽇
本
を
描
い
て
い
る
ん
で
し
ø
う
か
︒
し
か
も
︑
⾚
い
鯉
で
す
︒
先
ほ
ど
︑
昭
和
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
⼀
度
︑
国
吉
さ
ん
が
岡
⼭
に
帰
∑
て
き
て
い
た
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
︒
そ
の
時
︑
国
吉
さ
ん
は
︑
こ
の
⾚
い
こ
い
の
ぼ
り
を
︑
お
⼟
産
と
し
て
買
∑
て
帰
り
︑
⾃
宅
の
庭
に
上
げ
て
い
ま
し
た
﹂ 
 
写
真︽
国
吉
康
雄
が
ア
メ
リ
カ
に
持
ち
帰
∑
た
岡
⼭
⼟
産
の﹁
こ
い
の
ぼ
り(
和
紙)
﹂と
油
彩
画﹁
こ
い
の
ぼ
り
﹂︾岡
⼭
⼤
学
国
吉
康
雄
研
究
講
座
企
画
展
覧
会﹁
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス 
オ
™
バ
™
モ
ダ
ン
展
﹂
会
場
写
真 : 
撮
影 
伊
藤 
駿 
 
伊
藤(
声)
﹁
そ
れ
に
国
吉
さ
ん
は
︑
江
⼾
時
代
の
浮
世
絵
師
︑
歌
川
国
芳
と
よ
く
間
違
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
し
た
﹂ 
 
歌
川
国
芳
の
︽
⾃
画
像
︾﹃
枕
辺
深
閏
梅
﹄
下
巻
⼝
絵
よ
り(
⼀
妙
開
程
芳
名
義) 
 
伊
藤(
声)
﹁
そ
の
歌
川
国
芳
が
描
い
た
⾚
い
⼤
き
な
鯉
の
絵
を
︑
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
が
展
⽰
し
て
い
た
り
し
ま
し
た
﹂ 
 
歌
川
国
芳
︽
⻤
若
丸
の
鯉
退
治
︾
弘
化
２
年(1845
年)
頃 
⼤
判
三
枚
続 
 
伊
藤
﹁
そ
し
て
︑
こ
の
絵
が
描
か
れ
た
頃
︑
ア
メ
リ
カ
に
は
﹃
⾚
狩
り
﹄
と
い
う
︑
共
産
主
義
者
を
弾
圧
す
る
運
動
が
起
こ
∑
て
い
ま
し
た
︒
国
吉
は
︑
共
産
党
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
ア
™
テ
´
ス
ト
た
ち
の
権
利
運
動
の
リ
™
ダ
™
だ
∑
た
た
め
︑国
務
省
の
ブ
ラ
X
ク
リ
ス
ト
に
載
∑
て
い
た
と
︑彼
の
⽣
徒
が
証
⾔
し
て
い
ま
す
︒い
∑
た
い
国
吉
は
︑こ
の
こ
い
の
ぼ
り
に
ど
ん
な
意
味
を
込
め
た
の
で
し
ø
う
か
︒
そ
れ
に
︑
⽬
を
引
く
の
が
⼤
き
く
書
か
れ
たJU
LY 4
︑
七
⽉
四
⽇
︒
こ
の
⽇
は
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
と
∑
て
︑
も
∑
と
も
特
別
な
⽇
︑﹃
独
⽴
記
念
⽇
﹄
で
す
﹂ 
 
テ
ロ
X
プ
﹁1776
年 7
⽉4
⽇
 
合
衆
国
独
⽴
宣
⾔(
前
⽂) 
⼈
間
の
命
と
⾃
由
と 
幸
福
の
追
求
は 
根
源
的
な
権
利
で
あ
り 
⼈
々
が
意
思
を
ま
と
め 
国
の
政
治
社
会
を
変
⾰
す
る
権
利
は 
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
で
あ
る
﹂ 
 
伊
藤
﹁
そ
う
︑
こ
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
︑
ア
メ
リ
カ
で
︑
独
⽴
記
念
⽇
の
パ
レ
™
ド
な
ん
で
す
︒
国
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1948
年
 59
歳
ル
X
ク
誌
が
選
ぶ
“
現
代
ア
メ
リ
カ
の
最
も
優
れ
た
画
家
の10
⼈
”
に
選
出
さ
れ
る
︒
ホ
イ
X
ト
ニ
™
美
術
館
で
︑
同
館
初
の
存
命
画
家
の
回
顧
展
展
が
⾏
わ
れ
る
︒ 
1949
年
 60
歳
 
⼩
論
⽂
﹃
美
術
に
お
け
る
普
遍
性
﹄
を
発
表
︒
ナ
シ
ƒ
ナ
ル
・
イ
ン
ス
テ
;
™
テ
´
™
ト
・
オ
ブ
・
ア
™
ツ
・
ア
ン
ド
・
レ
タ
™
ズ
の
名
誉
会
員
︒ 
1952
年
 63
歳
 
第26
回
ヴ
M
ネ
ツ
´
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
™
レ
に
︑4
⼈
の
ア
メ
リ
カ
代
表
作
家
の
ひ
と
り
と
し
て
参
加
︒ 
 
８ |
 
県
美
・
エ
™
ス
前 
伊
藤
﹁
そ
の
理
由
は
国
吉
さ
ん
の
選
択
に
あ
り
ま
す
︒
例
え
ば
︑
国
吉
さ
ん
が
︑
⽇
本
と
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
が
始
ま
∑
て
も
︑
⽇
本
に
戻
ら
な
か
∑
た
と
い
う
こ
と
と
か
﹂ 
 
伊
藤
︑
歩
き
出
す
︒ 
︽
夜
明
け
が
来
る
︾
の
前
︒ 
 
伊
藤
﹁
こ
の
絵
は
太
平
洋
戦
争
の
最
中
︑
ニ
;
™
ヨ
™
ク
で
描
か
れ
ま
し
た
︒
タ
イ
ト
ル
は
︽
夜
明
け
が
来
る
︾︒
み
な
さ
ん
は
夜
明
け
に
︑ど
ん
な
イ
メ
™
ジ
を
持
つ
で
し
ø
う
か
︒
み
な
さ
ん
は
︑夜
明
け
を
待
つ
︑
彼
⼥
の
気
持
ち
を
︑
ど
ん
な
⾵
に
想
像
す
る
で
し
ø
う
か
﹂ 
 
︽
夜
明
け
が
来
る
︾ 
 
伊
藤(
声)
﹁
ア
メ
リ
カ
の
⽇
系
新
聞
は
︑
国
吉
さ
ん
の
こ
と
を
﹃
⺠
主
主
義
の
擁
護
者(
⽇
系
新
聞
﹃
パ
シ
フ
´
X
ク
・
シ
チ
ズ
ン
﹄
は
︑1942
年5
⽉11
⽇
付
の
紙
⾯
で
﹁
熱
烈
な
⺠
主
主
義
の
擁
護
者
﹂
と
︑
国
吉
を
紹
介)
﹄
と
書
き
ま
し
た
し
︑
ア
メ
リ
カ
か
ら
⽇
本
に
向
け
て
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
は
︑
⽇
本
の
軍
国
主
義
を
批
判
す
る
演
説
を
し
ま
し
た
﹂ 
 
カ
メ
ラ
︑
伊
藤
に
な
∑
て
︑
伊
藤
︑
歩
き
出
す
︒ 
 
伊
藤
﹁
で
も
で
す
ね
︑
当
た
り
前
で
す
け
ど
︑
戦
争
中
︑
国
吉
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
に
と
∑
て
敵
国
⼈(
敵
性
外
国
⼈
と
し
て
監
視
対
象
に
な
る)
で
し
た
︒
政
府
の
組
織
に
監
視
さ
れ
た
り
︑
財
産
を
没
収
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
で
も
︑
国
吉
さ
ん
は
︑
ア
メ
リ
カ
政
府
に
協
⼒
し
ま
す
︒
そ
ん
な
国
吉
さ
ん
の
戦
後
は
ど
う
だ
∑
た
ん
で
し
ø
う
か
︒
そ
れ
を
表
し
て
い
る
の
が
こ
の
絵
で
す
﹂ 
 
︽
こ
い
の
ぼ
り
︾ 
 
伊
藤(
声)
﹁
鮮
や
か
な
⾊
彩
は
︑︽
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
︾
に
似
て
い
ま
す
が
︑
も
∑
と
分
か
り
や
す
い
メ
X
セ
™
ジ
と
︑
そ
れ
に
気
づ
い
て
欲
し
い
と
い
う
ヒ
ン
ト
が
︑
こ
の
絵
の
中
に
は
隠
さ
れ
て
い
ま
す
︒
⼤
き
な
リモート講義での「対話と探究」を促進するための事前学習教材
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伊
藤(
声)
﹁
ま
ず
︑
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ø
う
﹂ 
 
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
図
録
を
⼿
に
し
た
伊
藤
︒ 
 
伊
藤
﹁
こ
の
本
は
︑
⼆
〇
⼀
五
年
︑
ア
メ
リ
カ
の
国
⽴
美
術
館
で
あ
る
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ア
™
ト
・
ミ
;
™
ジ
ア
ム
で
開
か
れ
た
︑
国
吉
さ
ん
の
特
別
展
覧
会
の
た
め
に
作
ら
れ
た
本
で
す
︒(
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
の
ペ
™
ジ
を
捲
る)
こ
の
展
覧
会
を
考
え
た
︑
ア
メ
リ
カ
︑
バ
™
ト
⼤
学
の
ト
ム
・
ウ
ル
フ
先
⽣
は
︑﹃
エ
™
ス
は
切
り
札
と
い
う
意
味
と
︑
表
と
裏
と
い
う
⼆
つ
の
顔
︑
⼆
⾯
性
と
い
う
意
味
も
あ
る
ス
ラ
ン
グ
だ
﹄
と
⾔
∑
て
い
ま
す
﹂ 
 
図
録
の
エ
™
ス
の
ア
X
プ
︒
伊
藤
︑
図
録
を
静
か
に
閉
じ
る
︒ 
イ
メ
™
ジ
・
シ
ン
ボ
ル
辞
典
を
⼿
に
取
∑
て
い
る
伊
藤
︒ 
 
伊
藤
﹁
こ
れ
は
﹃
イ
メ
™
ジ
・
シ
ン
ボ
ル
辞
典
﹄
で
す
︒
こ
の
辞
典
に
も
エ
™
ス
と
い
う
の
は
︑
ト
ラ
ン
プ
で
は
最
初
の
数
字
で
あ
る
１
を
表
し
て
い
て
︑最
善
︑最
⾼
の
意
味
だ
け
ど
︑サ
イ
コ
ロ
の
場
合
だ
と
最
低
︑
悪
運
を
意
味
す
る
と
あ
り
ま
す
︒
ほ
ら
こ
こ(
辞
典
の
⽂
字)
﹂ 
 
エ
™
ス
の
表
情
︒ 
 
伊
藤(
声)
﹁
こ
の
︑悲
し
そ
う
に
も
︑ど
こ
か
冷
た
い
印
象
も
受
け
る
⽬
は
︑何
を
⾒
て
い
る
の
で
し
ø
う
︒
こ
の
表
情
に
も
︑
そ
う
い
∑
た
⼆
⾯
性
が
あ
る
ん
で
し
ø
う
か
﹂ 
 
伊
藤
︑
辞
典
を
く
∑
て
い
る
︒ 
 
伊
藤
﹁
も
う
⼀
度
︑﹁
イ
メ
™
ジ
・
シ
ン
ボ
ル
辞
典
﹂
を
引
い
て
み
ま
す
﹂ 
 
辞
典
︑Jester
の
ペ
™
ジ
︒ 
 
伊
藤(
声)
﹁Jester
︒
道
化
に
つ
い
て
調
べ
て
い
ま
す
︒
そ
う
︒
こ
の
︽
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
︾
は
道
化
師
︑
ピ
エ
ロ
を
描
い
た
も
の
で
す
︒
そ
れ
で
︑
道
化
の
意
味
は…
そ
の
⾐
装
が
﹂ 
 
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
の
⾐
装 
 
伊
藤(
声)
﹁
マ
ダ
ラ
で
⼆
⾯
性
を
表
す
と
書
か
れ
て
い
ま
す
︒
道
化
師
に
も
︑
そ
も
そ
も
⼆
⾯
性
と
い
う
意
味
が
あ
∑
た
ん
で
す
ね
︒(
エ
™
ス
の
フ
ル)
道
化
を
表
す
英
語
に
は
他
に
︑
フ
™
ル
や
ク
ラ
ウ
ン
と
い
∑
た
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
そ
こ
に
は
︑
王
様
︑
キ
ン
グ
を
ひ
∑
く
り
返
す
役
割
を
受
け
持
ち
な
が
ら
︑
王
が
犠
牲
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に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
時
︑
そ
の
⾝
代
わ
り
に
な
る
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
﹂ 
 
エ
™
ス
と
伊
藤 
 
伊
藤﹁
道
化
師
そ
の
も
の
に
︑⼆
つ
の
役
割
が
あ
る
ん
で
す
ね
︒王
様
と
い
う
の
は
権
威
や
⼒
の
象
徴
で
す
︒
そ
の
王
が
犠
牲
に
な
る
と
き
︑
つ
ま
り
︑
死
な
な
き
*
い
け
な
い
時
に
︑
道
化
が
⾝
代
わ
り
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ø
う
か
？
普
段
は
王
を
茶
化
す
の
が
道
化
な
の
に
︒こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
︑中
性
ヨ
™
ロ
X
パ
の
歴
史
や
⽂
学
を
勉
強
し
て
み
る
と
︑
と
て
も
⾯
⽩
く
な
り
ま
す
よ
︒
絵
は
︑
こ
ん
な
⾵
に
︑
題
材
に
描
い
た
も
の
が
持
つ
意
味
を
利
⽤
し
て
︑メ
X
セ
™
ジ
を
絵
の
中
に
隠
す
こ
と
が
で
き
ま
す
︒皆
さ
ん
も
好
き
な
絵
で
︑
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
倉
敷
の
⼤
原
美
術
館
に
は
︑
そ
ん
な
絵
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
︒
本
物
を
⾒
る
た
め
の
準
備
を
︑
今
︑
や
∑
て
お
く
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
で
は
︑
国
吉
さ
ん
に
話
を
戻
し
て
︑
そ
の
⼈
⽣
の
︑
華
や
か
な
経
歴
を
⾒
て
み
ま
し
ø
う
﹂ 
 
８ |
 
国
吉
の
後
半
⽣
の
年
表 
・keynote 
伊
藤(
声)
﹁1920
年
代
以
降
︑
国
吉
さ
ん
は
︑
た
く
さ
ん
の
挑
戦
を
繰
り
返
し
て
︑
そ
の
作
品
の
感
じ
︑
画
⾵
を
変
え
て
き
ま
し
た
︒そ
し
て
︑ア
メ
リ
カ
の
美
術
界
で
⾼
い
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
で
す
が
︑
第
⼆
次
世
界
⼤
戦
の
勃
発
を
機
に
︑
社
会
に
対
す
る
活
動
を
⾏
う
こ
と
や
︑
ア
メ
リ
カ
に
暮
ら
す
⽇
系
⼈
や
移
⺠
の
気
持
ち
を
代
弁
す
る
⾔
葉
や
⾏
動
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
﹂ 
 
1929
年
 40
歳
 
ニ
;
™
ヨ
™
ク
近
代
美
術
館(M
oM
A)
の
“19
⼈
の
ア
メ
リ
カ
作
家
展
”
に
選
ば
れ
る
︒ 
1932
年
 43
歳
 
サ
ロ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
の
会
⻑
に
就
任
︒ 
1933
年
 44
歳
 
ア
™
ト
・
ス
チ
;
™
デ
ン
ツ
・
リ
™
グ
の
教
授
に
就
任
︒ 
1936
年
 47
歳
 
ア
メ
リ
カ
美
術
家
会
議
第1
回
総
会
に
参
加
︒
展
覧
会
委
員
⻑
に
任
命
さ
れ
る
︒ 
1938
年
 49
歳
 
ア
メ
リ
カ
美
術
家
会
議
副
委
員
⻑
に
選
出
︒ 
1939
年
 50
歳
 
美
術
家
団
体
︑
ア
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
グ
ル
™
プ
設
⽴
︒
会
⻑
に
就
任
︒ 
1940
年
 51
歳
 M
oM
A
で
の
討
論
集
会
︑﹁
ア
メ
リ
カ
美
術
は
外
国
の
美
術
の
動
向
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
か
？
﹂
に
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
︒ 
1941
年
 52
歳
 
⽇
⽶
開
戦
に
よ
り
︑“
外
国
⼈
居
住
者
”
か
ら
“
敵
性
外
国
⼈
”
の
⾝
分
と
な
る
︒
ア
メ
リ
カ
ン
・
グ
ル
™
プ
︑
ア
™
ト
・
ス
チ
;
™
デ
ン
ト
・
リ
™
グ
の
学
⽣
が
国
吉
⽀
持
を
発
表
︒在
ニ
;
™
ヨ
™
ク
市
⽇
本
⼈
美
術
家
委
員
会
を
結
成
し
︑ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
忠
誠
を
誓
う
︒ 
1944
年
 55
歳
 
﹁
⺠
主
主
義
の
た
め
の
⽇
系
⼈
芸
術
協
議
会
﹂
の
会
⻑
に
選
出
︒
⽇
本
帝
国
主
義
を
弾
劾
す
る
声
明
を
発
表
す
る
︒ 
1947
年
 58
際
 
美
術
家
組
合
︑
ア
™
テ
´
ス
ツ
・
エ
ク
イ
テ
´
・
ア
ソ
シ
エ
™
シ
ƒ
ン
の
初
代
会
⻑
に
就
任
︒ 
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⾚
い
鯉
の
ぼ
り
を
掲
げ
て
⾏
進
す
る
サ
™
カ
ス
の
⼀
座
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
︑ど
う
し
て
︑サ
™
カ
ス
の
パ
レ
™
ド
が
︑⽇
本
の
鯉
の
ぼ
り
を
使
う
の
で
し
ø
う
︒こ
の
絵
は
⽇
本
を
描
い
て
い
る
ん
で
し
ø
う
か
︒
し
か
も
︑
⾚
い
鯉
で
す
︒
先
ほ
ど
︑
昭
和
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
⼀
度
︑
国
吉
さ
ん
が
岡
⼭
に
帰
∑
て
き
て
い
た
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
︒
そ
の
時
︑
国
吉
さ
ん
は
︑
こ
の
⾚
い
こ
い
の
ぼ
り
を
︑
お
⼟
産
と
し
て
買
∑
て
帰
り
︑
⾃
宅
の
庭
に
上
げ
て
い
ま
し
た
﹂ 
 
写
真︽
国
吉
康
雄
が
ア
メ
リ
カ
に
持
ち
帰
∑
た
岡
⼭
⼟
産
の﹁
こ
い
の
ぼ
り(
和
紙)
﹂と
油
彩
画﹁
こ
い
の
ぼ
り
﹂︾岡
⼭
⼤
学
国
吉
康
雄
研
究
講
座
企
画
展
覧
会﹁
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス 
オ
™
バ
™
モ
ダ
ン
展
﹂
会
場
写
真 : 
撮
影 
伊
藤 
駿 
 
伊
藤(
声)
﹁
そ
れ
に
国
吉
さ
ん
は
︑
江
⼾
時
代
の
浮
世
絵
師
︑
歌
川
国
芳
と
よ
く
間
違
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
し
た
﹂ 
 
歌
川
国
芳
の
︽
⾃
画
像
︾﹃
枕
辺
深
閏
梅
﹄
下
巻
⼝
絵
よ
り(
⼀
妙
開
程
芳
名
義) 
 
伊
藤(
声)
﹁
そ
の
歌
川
国
芳
が
描
い
た
⾚
い
⼤
き
な
鯉
の
絵
を
︑
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
が
展
⽰
し
て
い
た
り
し
ま
し
た
﹂ 
 
歌
川
国
芳
︽
⻤
若
丸
の
鯉
退
治
︾
弘
化
２
年(1845
年)
頃 
⼤
判
三
枚
続 
 
伊
藤
﹁
そ
し
て
︑
こ
の
絵
が
描
か
れ
た
頃
︑
ア
メ
リ
カ
に
は
﹃
⾚
狩
り
﹄
と
い
う
︑
共
産
主
義
者
を
弾
圧
す
る
運
動
が
起
こ
∑
て
い
ま
し
た
︒
国
吉
は
︑
共
産
党
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
ア
™
テ
´
ス
ト
た
ち
の
権
利
運
動
の
リ
™
ダ
™
だ
∑
た
た
め
︑国
務
省
の
ブ
ラ
X
ク
リ
ス
ト
に
載
∑
て
い
た
と
︑彼
の
⽣
徒
が
証
⾔
し
て
い
ま
す
︒い
∑
た
い
国
吉
は
︑こ
の
こ
い
の
ぼ
り
に
ど
ん
な
意
味
を
込
め
た
の
で
し
ø
う
か
︒
そ
れ
に
︑
⽬
を
引
く
の
が
⼤
き
く
書
か
れ
たJU
LY 4
︑
七
⽉
四
⽇
︒
こ
の
⽇
は
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
と
∑
て
︑
も
∑
と
も
特
別
な
⽇
︑﹃
独
⽴
記
念
⽇
﹄
で
す
﹂ 
 
テ
ロ
X
プ
﹁1776
年 7
⽉4
⽇
 
合
衆
国
独
⽴
宣
⾔(
前
⽂) 
⼈
間
の
命
と
⾃
由
と 
幸
福
の
追
求
は 
根
源
的
な
権
利
で
あ
り 
⼈
々
が
意
思
を
ま
と
め 
国
の
政
治
社
会
を
変
⾰
す
る
権
利
は 
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
で
あ
る
﹂ 
 
伊
藤
﹁
そ
う
︑
こ
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
︑
ア
メ
リ
カ
で
︑
独
⽴
記
念
⽇
の
パ
レ
™
ド
な
ん
で
す
︒
国
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1948
年
 59
歳
ル
X
ク
誌
が
選
ぶ
“
現
代
ア
メ
リ
カ
の
最
も
優
れ
た
画
家
の10
⼈
”
に
選
出
さ
れ
る
︒
ホ
イ
X
ト
ニ
™
美
術
館
で
︑
同
館
初
の
存
命
画
家
の
回
顧
展
展
が
⾏
わ
れ
る
︒ 
1949
年
 60
歳
 
⼩
論
⽂
﹃
美
術
に
お
け
る
普
遍
性
﹄
を
発
表
︒
ナ
シ
ƒ
ナ
ル
・
イ
ン
ス
テ
;
™
テ
´
™
ト
・
オ
ブ
・
ア
™
ツ
・
ア
ン
ド
・
レ
タ
™
ズ
の
名
誉
会
員
︒ 
1952
年
 63
歳
 
第26
回
ヴ
M
ネ
ツ
´
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
™
レ
に
︑4
⼈
の
ア
メ
リ
カ
代
表
作
家
の
ひ
と
り
と
し
て
参
加
︒ 
 
８ |
 
県
美
・
エ
™
ス
前 
伊
藤
﹁
そ
の
理
由
は
国
吉
さ
ん
の
選
択
に
あ
り
ま
す
︒
例
え
ば
︑
国
吉
さ
ん
が
︑
⽇
本
と
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
が
始
ま
∑
て
も
︑
⽇
本
に
戻
ら
な
か
∑
た
と
い
う
こ
と
と
か
﹂ 
 
伊
藤
︑
歩
き
出
す
︒ 
︽
夜
明
け
が
来
る
︾
の
前
︒ 
 
伊
藤
﹁
こ
の
絵
は
太
平
洋
戦
争
の
最
中
︑
ニ
;
™
ヨ
™
ク
で
描
か
れ
ま
し
た
︒
タ
イ
ト
ル
は
︽
夜
明
け
が
来
る
︾︒
み
な
さ
ん
は
夜
明
け
に
︑ど
ん
な
イ
メ
™
ジ
を
持
つ
で
し
ø
う
か
︒
み
な
さ
ん
は
︑夜
明
け
を
待
つ
︑
彼
⼥
の
気
持
ち
を
︑
ど
ん
な
⾵
に
想
像
す
る
で
し
ø
う
か
﹂ 
 
︽
夜
明
け
が
来
る
︾ 
 
伊
藤(
声)
﹁
ア
メ
リ
カ
の
⽇
系
新
聞
は
︑
国
吉
さ
ん
の
こ
と
を
﹃
⺠
主
主
義
の
擁
護
者(
⽇
系
新
聞
﹃
パ
シ
フ
´
X
ク
・
シ
チ
ズ
ン
﹄
は
︑1942
年5
⽉11
⽇
付
の
紙
⾯
で
﹁
熱
烈
な
⺠
主
主
義
の
擁
護
者
﹂
と
︑
国
吉
を
紹
介)
﹄
と
書
き
ま
し
た
し
︑
ア
メ
リ
カ
か
ら
⽇
本
に
向
け
て
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
は
︑
⽇
本
の
軍
国
主
義
を
批
判
す
る
演
説
を
し
ま
し
た
﹂ 
 
カ
メ
ラ
︑
伊
藤
に
な
∑
て
︑
伊
藤
︑
歩
き
出
す
︒ 
 
伊
藤
﹁
で
も
で
す
ね
︑
当
た
り
前
で
す
け
ど
︑
戦
争
中
︑
国
吉
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
に
と
∑
て
敵
国
⼈(
敵
性
外
国
⼈
と
し
て
監
視
対
象
に
な
る)
で
し
た
︒
政
府
の
組
織
に
監
視
さ
れ
た
り
︑
財
産
を
没
収
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
で
も
︑
国
吉
さ
ん
は
︑
ア
メ
リ
カ
政
府
に
協
⼒
し
ま
す
︒
そ
ん
な
国
吉
さ
ん
の
戦
後
は
ど
う
だ
∑
た
ん
で
し
ø
う
か
︒
そ
れ
を
表
し
て
い
る
の
が
こ
の
絵
で
す
﹂ 
 
︽
こ
い
の
ぼ
り
︾ 
 
伊
藤(
声)
﹁
鮮
や
か
な
⾊
彩
は
︑︽
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
︾
に
似
て
い
ま
す
が
︑
も
∑
と
分
か
り
や
す
い
メ
X
セ
™
ジ
と
︑
そ
れ
に
気
づ
い
て
欲
し
い
と
い
う
ヒ
ン
ト
が
︑
こ
の
絵
の
中
に
は
隠
さ
れ
て
い
ま
す
︒
⼤
き
な
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才
能
を
伸
ば
そ
う
と
い
う
⼈
を
応
援
す
る
社
会
の
シ
ス
テ
ム
が
︑既
に
あ
り
ま
し
た
︒や
る
気
と
勇
気
は
い
り
ま
す
が
︑
國
吉
さ
ん
は
︑
そ
れ
を
や
り
遂
げ
ま
し
た
︒
国
吉
さ
ん
は
な
ん
と
︑
ベ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
™
レ
と
い
う
︑芸
術
の
世
界
で
の
オ
リ
ン
ピ
X
ク
と
呼
ば
れ
る
イ
ベ
ン
ト
に
︑ア
メ
リ
カ
代
表
と
し
て
参
加
し
た
ほ
ど
で
す
﹂ 
 
シ
ヤ
X
タ
™
ア
™
ト
︒ 
 
伊
藤(
声)
﹁
ち
な
み
に
︑
こ
の
シ
ヤ
X
タ
™
に
描
か
れ
た
絵
は
︑
昭
和
７
年
の
正
⽉
の
様
⼦
を
︑﹂ 
 
写
真
︽
昭
和
７
年 
正
⽉
 
後
楽
園
の
国
吉
康
雄
︾
撮
影
者
不
明
・
岡
⼭
県
⽴
美
術
館
蔵 
 
広
島
市
⽴
⼤
学
の
画
学
⽣
さ
ん
が
想
像
し
て
描
い
て
く
れ
た
も
の
で
す
︒国
吉
さ
ん
は
︑こ
の
前
の
年
に
︑
⽣
涯
で
た
∑
た
⼀
度
と
な
る
⽇
本
へ
の
帰
国
を
果
た
し
︑
故
郷
で
あ
る
出
⽯
町
で
お
⽗
さ
ん
や
幼
な
じ
み
と
過
ご
し
て
い
ま
す
﹂ 
 
７ |
 
県
美
・
展
⽰
室  
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
と
伊
藤
︒ 
 
伊
藤﹁
さ
˝
︑絵
の
前
に
戻
∑
て
き
ま
し
た
︒明
治
の
⽇
本
で
育
∑
た
少
年
が
︑ど
ん
な
教
育
を
受
け
た
ら
︑
こ
ん
な
絵
を
描
く
よ
う
に
な
∑
た
ん
で
し
ø
う
か
﹂ 
 
︽
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
︾
に
寄
∑
て
い
く
カ
メ
ラ
︒ 
 
伊
藤(
声)
﹁
⼀
番
上
の
⾊
の
下
に
︑違
う
⾊
が
透
け
て
い
ま
す
︒そ
れ
も
︑何
⾊
も
⾒
え
ま
す
︒た
だ
の
⾚
︑
た
だ
の
緑
︑
た
だ
⽩
を
塗
∑
た
わ
け
じ
*
な
い
ん
で
す
ね
︒
で
も
︑
多
く
の
油
絵
に
⾒
ら
れ
る
よ
う
に
画
⾯
が
盛
り
上
が
∑
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂ 
 
︽
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
︾
と
伊
藤
︒ 
 
伊
藤
﹁
と
て
も
綺
麗
な
⾊
で
す
︒
皆
さ
ん
に
も
︑
本
物
を
⾒
て
欲
し
い
で
す
︒
こ
の
⾊
︑
塗
り
⽅
は
︑
国
吉
さ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
︑な
か
な
か
真
似
が
で
き
な
か
∑
た
よ
う
で
す
︒こ
こ
で
絵
の
タ
イ
ト
ル
を
⾒
て
み
ま
し
ø
う(
キ
p
プ
シ
ƒ
ン
の
前
に
進
み
︑
指
差
す) 
︽
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
︾
と
あ
り
ま
す
︒
彼
の
名
前
で
し
ø
う
か
﹂ 
 
エ
™
ス
の
表
情
︒ 
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⼤
⽇
本
帝
国
憲
法
︑
皇
室
典
範
︑
衆
議
院
議
員
選
挙
法
公
布
︒ 
 
東
京
美
術
学
校
開
校
︒ 
 
 
世
界 
 
ベ
ン
ジ
p
ミ
ン
・
ハ
リ
ソ
ン
︑
第24
代
⼤
統
領
に
就
任
︒ 
 
ウ
y
™
ル
ス
ト
リ
™
ト
・
ジ
p
™
ナ
ル
創
刊 
 
エ
X
フ
M
ル
塔
落
成
・
パ
リ
万
博
開
催
︒ 
 
伊
藤
﹁
こ
の
年
︑
⽇
本
中
が
お
祭
り
騒
ぎ
だ
∑
た
わ
け
で
す
が
︑
世
界
的
に
⾒
て
も
︑
近
代
を
語
る
上
で
と
て
も
⼤
切
な
年
で
す
︒
ち
ø
∑
と
⼀
⼋
⼋
九
年
と
い
う
年
を
︑
み
な
さ
ん
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
そ
れ
で
そ
の
画
家
で
す
が
︑
名
前
を
国
吉
康
雄
と
い
い
ま
す
﹂ 
 
テ
ロ
X
プ
o1889
年 / 
明
治22
年
 
国
吉
康
雄 
誕
⽣
す
る 
国
吉
康
雄
︑
岡
⼭
県
岡
⼭
市
中
出
⽯
町(
現
出
⽯
町1-79)
に
︑
⼈
⼒
⾞
夫
の
⽗
︑
宇
吉
と
︑
⽏
︑
以
登
の
間
に
ひ
と
り
∑
こ
と
し
て
⽣
ま
る
︒ 
  国
吉
康
雄
の
肖
像
写
真(
撮
影
 
ソ
ウ
イ
チ
・
ス
ナ
ミ) 
出
⽯
町
の
シ
p
X
タ
™
ア
™
ト
前
に
伊
藤
︒
国
吉
の
肖
像
部
分
の
前
に
移
動
︒ 
 
伊
藤
﹁
こ
の
⼈
で
す
︒
国
吉
さ
ん
は
⽇
露
戦
争
が
終
わ
∑
た
翌
年
︑
こ
の
町
を
離
れ
︑
ア
メ
リ
カ
に
労
働
移
⺠
と
し
て
渡
り
ま
す
が
︑
そ
の
時
︑
⼀
六
歳
︒
⾼
校
を
中
退
し
て
ま
で
の
決
断
で
し
た
﹂ 
 
ア
ニ
メ
™
シ
ƒ
ン
﹁
渡
⽶
地
図
﹂ 
 
５ |
 
ア
ニ
メ
™
シ
ƒ
ン
・keynote 
伊
藤(
声)
﹁
国
吉
さ
ん
の
決
断
の
背
景
に
︑
何
が
あ
∑
た
の
か
は
︑
本
当
の
と
こ
ろ
は
分
か
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
国
吉
さ
ん
に
は
︑
兵
隊
に
な
る
か
︑
ア
メ
リ
カ
に
⾏
く
か
︒
⼀
六
歳
の
国
吉
さ
ん
に
は
︑
そ
の
⼆
つ
の
選
択
肢
し
か
な
か
∑
た
よ
う
で
す
︒
国
吉
さ
ん
は
︑
ア
メ
リ
カ
に
渡
∑
た
あ
と
︑
ヨ
™
ロ
X
パ
や
メ
キ
シ
コ
に
も
⾏
き
ま
す
が
︑
そ
の
⽣
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
ア
メ
リ
カ
で
過
ご
し
ま
し
た
﹂ 
 
６ |
 
出
⽯
町
・
シ
ヤ
X
タ
™
ア
™
ト
前 
伊
藤
﹁
国
吉
さ
ん
は
若
い
頃
︑
鉄
道
の
⾞
庫
の
掃
除
を
し
た
り
ホ
テ
ル
で
働
い
た
り
︑
農
場
で
働
い
て
い
た
り
し
た
よ
う
で
す
が
︑
そ
れ
で
も
︑
夜
間
⾼
校
に
は
仕
事
の
合
間
に
通
∑
て
い
た
よ
う
で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
で
描
い
た
絵
を
先
⽣
に
褒
め
ら
れ
ま
す
︒
国
吉
さ
ん
は
岡
⼭
で
⻄
陣
織
の
デ
ザ
イ
ン
を
学
べ
る
⾼
校(
⼯
業
⾼
校
の
解
説)
に
通
∑
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
経
験
が
⽣
き
た
ん
で
す
ね
︒
そ
れ
で
︑
ア
メ
リ
カ
で
も
絵
を
教
え
て
く
れ
る
学
校
に
通
∑
て
︑働
き
な
が
ら
︑勉
強
を
必
死
に
や
∑
た
ん
で
す
︒当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
は
︑
リモート講義での「対話と探究」を促進するための事前学習教材
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国
吉
康
雄
 
映
像
資
料
⽤
シ
ナ
リ
オ 
 
本
を
読
む
よ
う
に
絵
画
を
読
む
・
国
吉
康
雄
編
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作
 
才
⼠ 
真
司 
 
脚
本
・
撮
影
・
デ
ザ
イ
ン
・
編
集
 
才
⼠ 
真
司 
写
真
撮
影
・
出
演
 
 
 
 
 
 
 
伊
藤 
駿 
編
集
・
仕
上
げ
 
 
 
 
 
 
 
 
佐
々
⽊ 
紳 
 
太
字
 
テ
ロ
X
プ
⼊
れ
・
補
⾜
説
明 
 
① 
|  
岡
⼭
県
⽴
美
術
館(
県
美)
・
エ
ン
ト
ラ
ン
ス 
県
美
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
伊
藤
︒ 
伊
藤
紹
介
テ
ロ
X
プ
o
国
⽴
⼤
学
法
⼈
岡
⼭
⼤
学
⼤
学
院
教
育
学
研
究
科︽
国
吉
康
雄
記
念
・
美
術
教
育
研
究
と
地
域
創
⽣
講
座
 
助
教 
 
伊
藤
﹁
み
な
さ
ん
︑
こ
ん
に
ち
は
︒
本
を
読
む
よ
う
に
絵
画
を
読
む
︒
今
⽇
は
岡
⼭
県
⽴
美
術
館
に
お
邪
魔
し
ま
す
﹂ 
 
伊
藤
︑
県
美
に
向
か
う
︒ 
タ
イ
ト
ル
o
本
を
読
む
よ
う
に
絵
画
を
読
む 
 
② 
|
 
県
美
・
中
・
階
段 
伊
藤
︑
２
階
展
⽰
室
へ
の
階
段
を
上
が
る
︒ 
 
伊
藤
﹁
岡
⼭
県
⽴
美
術
館
に
は
︑
岡
⼭
ゆ
か
り
の
ア
™
テ
´
ス
ト
の
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
︒
今
⽇
︑
皆
さ
ん
と
⼀
緒
に
⾒
て
み
た
い
と
思
∑
て
い
る
作
品
も
︑岡
⼭
と
関
係
の
あ
る
画
家
の
作
品
で
す
け
ど
︑さ
て
︑
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
で
し
ø
う
か
︒
そ
し
て
︑
ど
ん
な
絵
な
の
で
し
ø
う
か
﹂ 
 
伊
藤
︑
展
⽰
室
へ
︒ 
 
③ 
|
 
展
⽰
室
・
中 
伊
藤
﹁
こ
れ
が
︑
そ
の
作
品
で
す
﹂ 
 
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
・
フ
ル
シ
ƒ
X
ト
o
エ
™
ス
寄
り 
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 2 
伊
藤
﹁…
い
か
が
で
す
か
︒
も
∑
と
じ
∑
く
り
⾒
て
み
ま
し
ø
う
か
﹂ 
 
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
の
抜
き
シ
ƒ
X
ト(
顔
︑
仮
⾯
︑
⾜
元
︑
背
景
︑
ま
た
全
体) 
 
伊
藤(
声)
こ
の
絵
︑
じ
∑
と
⾒
て
い
る
と
︑
何
か
気
に
な
り
ま
せ
ん
か
︒
そ
れ
に
︑
何
が
ど
う
な
∑
て
こ
う
い
う
絵
に
な
∑
た
の
で
し
ø
う
か
︒…
み
な
さ
ん
︑
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
︒
タ
イ
ト
ル
と
か
作
者
と
か
︑
気
に
な
り
ま
す
か
？
で
も
︑そ
う
い
う
情
報
に
頼
る
前
に
︑ま
ず
先
に
絵
に
質
問
を
す
る
ぐ
ら
い
の
気
持
ち
で
︑
絵
を
⾒
て
み
ま
し
ø
う
︒
例
え
ば
こ
の
表
情
︒
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
？
﹂ 
字
幕
﹁
怒
∑
て
い
る
？
笑
∑
て
い
る
？
そ
れ
と
も
泣
い
て
る
？
何
か
考
え
て
い
る
？
何
を
考
え
て
い
る
？
﹂ 
 
︽
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
︾
と
伊
藤
︒ 
 
伊
藤
﹁
ど
う
で
し
ø
う
︒
表
情
以
外
に
も
︑
い
ろ
い
ろ
と
︑
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
∑
た
と
思
い
ま
す
︒
僕
は
こ
の
⽬
が(
絵
に
近
づ
く)
︑
他
⼈
に
思
え
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
﹂ 
 
エ
™
ス
の
表
情
︒ 
 
伊
藤
﹁
さ
て
︑
少
し
お
話
を
し
ま
し
ø
う
︒(
歩
き
出
す)
こ
の
絵
を
描
い
た
画
家
は
︑
こ
こ
︑
岡
⼭
県
⽴
美
術
館
の
ご
近
所
で
⽣
ま
れ
て
︑
育
ち
ま
し
た
︒
皆
さ
ん
︑
今
も
昔
も
⽇
本
を
代
表
す
る
名
庭
園
︑
後
楽
園
︒
ご
存
知
で
す
か
﹂ 
 
後
楽
園
の
写
真(
﹁
五
⼗
三
次
腰
掛
茶
屋
よ
り
唯
⼼
⼭
を
臨
む
﹂
撮
影
・
槇
野
博
史) 
 
４ |
 
出
⽯
町
・
鶴
⾒
橋 
鶴
⾒
橋
の
伊
藤
︒
歩
き
出
す
︒ 
字
幕
o
岡
⼭
市
北
区
出
⽯ 
 
伊
藤
﹁
こ
の
橋
の
向
こ
う
が
後
楽
園
で
す
︒
と
て
も
素
敵
な
場
所
で
す
よ
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
出
⽯
町
の
こ
の
路
地
の
奥
で
︑
今
⽇
の
主
役
の
画
家
は
︑
⼀
⼋
⼋
九
年
︑
明
治
⼆
⼆
年
に
⽣
ま
れ
ま
し
た
︒
こ
の
年
は
フ
ラ
ン
ス
⾰
命
か
ら
百
年
を
記
念
し
て
︑パ
リ
に
エ
X
フ
M
ル
塔
が
建
て
ら
れ
た
年
で
す
︒⽇
本
で
は
⼤
⽇
本
帝
国
憲
法
が
成
⽴
し
ま
し
た
﹂ 
 
写
真
︽
エ
X
フ
M
ル
塔
︾
撮
影
者
不
明 
錦
絵
︽
憲
法
発
布
略
図
︾
 
明
治
⼆
⼗
⼆
年
 
楊
洲
周
延 
画 
 
出
来
事
 
⽇
本
  
才士　真司　・　伊藤　　駿
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 4 
才
能
を
伸
ば
そ
う
と
い
う
⼈
を
応
援
す
る
社
会
の
シ
ス
テ
ム
が
︑既
に
あ
り
ま
し
た
︒や
る
気
と
勇
気
は
い
り
ま
す
が
︑
國
吉
さ
ん
は
︑
そ
れ
を
や
り
遂
げ
ま
し
た
︒
国
吉
さ
ん
は
な
ん
と
︑
ベ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
™
レ
と
い
う
︑芸
術
の
世
界
で
の
オ
リ
ン
ピ
X
ク
と
呼
ば
れ
る
イ
ベ
ン
ト
に
︑ア
メ
リ
カ
代
表
と
し
て
参
加
し
た
ほ
ど
で
す
﹂ 
 
シ
ヤ
X
タ
™
ア
™
ト
︒ 
 
伊
藤(
声)
﹁
ち
な
み
に
︑
こ
の
シ
ヤ
X
タ
™
に
描
か
れ
た
絵
は
︑
昭
和
７
年
の
正
⽉
の
様
⼦
を
︑﹂ 
 
写
真
︽
昭
和
７
年 
正
⽉
 
後
楽
園
の
国
吉
康
雄
︾
撮
影
者
不
明
・
岡
⼭
県
⽴
美
術
館
蔵 
 
広
島
市
⽴
⼤
学
の
画
学
⽣
さ
ん
が
想
像
し
て
描
い
て
く
れ
た
も
の
で
す
︒国
吉
さ
ん
は
︑こ
の
前
の
年
に
︑
⽣
涯
で
た
∑
た
⼀
度
と
な
る
⽇
本
へ
の
帰
国
を
果
た
し
︑
故
郷
で
あ
る
出
⽯
町
で
お
⽗
さ
ん
や
幼
な
じ
み
と
過
ご
し
て
い
ま
す
﹂ 
 
７ |
 
県
美
・
展
⽰
室  
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
と
伊
藤
︒ 
 
伊
藤﹁
さ
˝
︑絵
の
前
に
戻
∑
て
き
ま
し
た
︒明
治
の
⽇
本
で
育
∑
た
少
年
が
︑ど
ん
な
教
育
を
受
け
た
ら
︑
こ
ん
な
絵
を
描
く
よ
う
に
な
∑
た
ん
で
し
ø
う
か
﹂ 
 
︽
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
︾
に
寄
∑
て
い
く
カ
メ
ラ
︒ 
 
伊
藤(
声)
﹁
⼀
番
上
の
⾊
の
下
に
︑違
う
⾊
が
透
け
て
い
ま
す
︒そ
れ
も
︑何
⾊
も
⾒
え
ま
す
︒た
だ
の
⾚
︑
た
だ
の
緑
︑
た
だ
⽩
を
塗
∑
た
わ
け
じ
*
な
い
ん
で
す
ね
︒
で
も
︑
多
く
の
油
絵
に
⾒
ら
れ
る
よ
う
に
画
⾯
が
盛
り
上
が
∑
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂ 
 
︽
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
︾
と
伊
藤
︒ 
 
伊
藤
﹁
と
て
も
綺
麗
な
⾊
で
す
︒
皆
さ
ん
に
も
︑
本
物
を
⾒
て
欲
し
い
で
す
︒
こ
の
⾊
︑
塗
り
⽅
は
︑
国
吉
さ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
︑な
か
な
か
真
似
が
で
き
な
か
∑
た
よ
う
で
す
︒こ
こ
で
絵
の
タ
イ
ト
ル
を
⾒
て
み
ま
し
ø
う(
キ
p
プ
シ
ƒ
ン
の
前
に
進
み
︑
指
差
す) 
︽
ミ
ス
タ
™
エ
™
ス
︾
と
あ
り
ま
す
︒
彼
の
名
前
で
し
ø
う
か
﹂ 
 
エ
™
ス
の
表
情
︒ 
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⼤
⽇
本
帝
国
憲
法
︑
皇
室
典
範
︑
衆
議
院
議
員
選
挙
法
公
布
︒ 
 
東
京
美
術
学
校
開
校
︒ 
 
 
世
界 
 
ベ
ン
ジ
p
ミ
ン
・
ハ
リ
ソ
ン
︑
第24
代
⼤
統
領
に
就
任
︒ 
 
ウ
y
™
ル
ス
ト
リ
™
ト
・
ジ
p
™
ナ
ル
創
刊 
 
エ
X
フ
M
ル
塔
落
成
・
パ
リ
万
博
開
催
︒ 
 
伊
藤
﹁
こ
の
年
︑
⽇
本
中
が
お
祭
り
騒
ぎ
だ
∑
た
わ
け
で
す
が
︑
世
界
的
に
⾒
て
も
︑
近
代
を
語
る
上
で
と
て
も
⼤
切
な
年
で
す
︒
ち
ø
∑
と
⼀
⼋
⼋
九
年
と
い
う
年
を
︑
み
な
さ
ん
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
そ
れ
で
そ
の
画
家
で
す
が
︑
名
前
を
国
吉
康
雄
と
い
い
ま
す
﹂ 
 
テ
ロ
X
プ
o1889
年 / 
明
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国
吉
康
雄 
誕
⽣
す
る 
国
吉
康
雄
︑
岡
⼭
県
岡
⼭
市
中
出
⽯
町(
現
出
⽯
町1-79)
に
︑
⼈
⼒
⾞
夫
の
⽗
︑
宇
吉
と
︑
⽏
︑
以
登
の
間
に
ひ
と
り
∑
こ
と
し
て
⽣
ま
る
︒ 
  国
吉
康
雄
の
肖
像
写
真(
撮
影
 
ソ
ウ
イ
チ
・
ス
ナ
ミ) 
出
⽯
町
の
シ
p
X
タ
™
ア
™
ト
前
に
伊
藤
︒
国
吉
の
肖
像
部
分
の
前
に
移
動
︒ 
 
伊
藤
﹁
こ
の
⼈
で
す
︒
国
吉
さ
ん
は
⽇
露
戦
争
が
終
わ
∑
た
翌
年
︑
こ
の
町
を
離
れ
︑
ア
メ
リ
カ
に
労
働
移
⺠
と
し
て
渡
り
ま
す
が
︑
そ
の
時
︑
⼀
六
歳
︒
⾼
校
を
中
退
し
て
ま
で
の
決
断
で
し
た
﹂ 
 
ア
ニ
メ
™
シ
ƒ
ン
﹁
渡
⽶
地
図
﹂ 
 
５ |
 
ア
ニ
メ
™
シ
ƒ
ン
・keynote 
伊
藤(
声)
﹁
国
吉
さ
ん
の
決
断
の
背
景
に
︑
何
が
あ
∑
た
の
か
は
︑
本
当
の
と
こ
ろ
は
分
か
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
国
吉
さ
ん
に
は
︑
兵
隊
に
な
る
か
︑
ア
メ
リ
カ
に
⾏
く
か
︒
⼀
六
歳
の
国
吉
さ
ん
に
は
︑
そ
の
⼆
つ
の
選
択
肢
し
か
な
か
∑
た
よ
う
で
す
︒
国
吉
さ
ん
は
︑
ア
メ
リ
カ
に
渡
∑
た
あ
と
︑
ヨ
™
ロ
X
パ
や
メ
キ
シ
コ
に
も
⾏
き
ま
す
が
︑
そ
の
⽣
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
ア
メ
リ
カ
で
過
ご
し
ま
し
た
﹂ 
 
６ |
 
出
⽯
町
・
シ
ヤ
X
タ
™
ア
™
ト
前 
伊
藤
﹁
国
吉
さ
ん
は
若
い
頃
︑
鉄
道
の
⾞
庫
の
掃
除
を
し
た
り
ホ
テ
ル
で
働
い
た
り
︑
農
場
で
働
い
て
い
た
り
し
た
よ
う
で
す
が
︑
そ
れ
で
も
︑
夜
間
⾼
校
に
は
仕
事
の
合
間
に
通
∑
て
い
た
よ
う
で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
で
描
い
た
絵
を
先
⽣
に
褒
め
ら
れ
ま
す
︒
国
吉
さ
ん
は
岡
⼭
で
⻄
陣
織
の
デ
ザ
イ
ン
を
学
べ
る
⾼
校(
⼯
業
⾼
校
の
解
説)
に
通
∑
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
経
験
が
⽣
き
た
ん
で
す
ね
︒
そ
れ
で
︑
ア
メ
リ
カ
で
も
絵
を
教
え
て
く
れ
る
学
校
に
通
∑
て
︑働
き
な
が
ら
︑勉
強
を
必
死
に
や
∑
た
ん
で
す
︒当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
は
︑
